





There seems to be wide agreement that speech rate, often represented 
by WPM (i.e., words per minute), has a crucial impact on listening 
performance. Empirical studies regarding this topic have proven that 
non-native listeners tend to have more difficulty understanding at higher 
speech rates. In this article, the author reexamined those previous studies 
and found an indication that ESL/EFL learners had difficulty in listening to 
English passages above around 180 WPM. The author also suggested that 
this speech rate corresponded to the temporal threshold where holistic 
processing, advocated by Kohno (2001), becomes dominant. Thus, it was 
hypothesized that this speech rate may be the threshold for ESL/EFL 





The Role of Speech Rate in ESL/EFL Listening:

















WPM前後である（小森，2010）。TOEFL iBTは120 WPM未満から200 WPM
以上と範囲はかなり広いようである（Sawaki & Nissan，2009）。200 WPM
という速度は、Tauroza and Allison（1990）の基準に従えば、ラジオや講
義などのモノローグ形式（i.e., 対話でなく、1人の人間が一方通行的に話








































































～11語から成る16の英文（e.g., At school the dormitories are quiet during 
exam time.）の元々の速度は180 WPMで、Conradはこれを91%・83%・
71%・56%・40%の長さに圧縮して聞かせた（それぞれ196 WPM、216 WPM、
253 WPM、320 WPM、450 WPMに相当。pitch normalizerを用いてピッ
チの変動がないように編集）。各文を速度の速いほうから順に（つまり450 



















英語母語話者 29 66 96 99 100 100
英語学習者 Total 28 3 21 39 53 61
　High-level skill 17 5 27 49 64 72














もそも知らなかったためである。Conrad自身も、“one cannot exclude the 































































たが、AverageとSlowの間には有意差は認められなかった（i.e., 200 WPM 
＜ 150 WPM=100 WPM）。
　2つ目の実験（Griffiths, 1992）では、この境界を見極めるために、発話
速度の条件を変えて同様の調査を行っている。この実験で用いられた発話
速度は、Slow=127 WPM、Average=188 WPM、Fast=250 WPMの3種類
である。実験の結果、Slowでの成績が他の2つの発話速度での成績を有意
に上回ったが、AverageとFastの間には差は見られなかった（i.e., 250 WPM
=188 WPM ＜ 127 WPM）。
　Griffithsの実験の面白い点は、同じような条件で様々な発話速度を試し
たところである。被験者や教材が全く同じというわけではないが、2つの
実験の結果を統合すると、250 WPM=200 WPM=188 WPM≦150 WPM=
127 WPM=100 WPMという関係が見えてくる。結果が出ていないのは188 





















































Type of control Condition 1 Condition 2 Condition 3 Condition 4
Speed × Yes Yes ×
Dynamic × × Yes ×










































Kelch (1985) Various (ESL) 26 Dictation Sig. between 140 and 191 WPM
Conrad (1989) Polish (EFL) 28 Written recall High: 72% recalled at 196 WPM
Middle: 44% recalled at 196 WPM
Blau (1990) Study 1: Polish,
Spanish (ESL)
172 Multiple-choice No Sig. between 145 and 170 WPM
Study 2: Polish,
Spanish (ESL)
106 Wh-questions Sig. between 150 and 185 WPM
Griffiths (1990) Unknown (ESL) 15 T/F questions Sig. between 150 and 200 WPM
Griffiths (1992) Unknown (ESL) 24 T/F questions Sig. between 127 and 188 WPM
Zhao (1997) Various (ESL) 15 Multiple-choice Listener’s control of speech rate 
outweighed the effect of task repetition



































































































● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
図2−3.WPMの計算方法における間延びした音節生起イメージ（WPMは図2−2と同じ）
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